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This study proposes the identification method based on the dynamic characteristics of the 
structure, which is measured by the microtremor observational instrument. There are two 
advantages on this method: We will be able to make a structural model, 1) without drawings and 
specifications, and 2) considering the aging of the structure and the defects in construction.  
The proposed method makes it possible to evaluate the stiffness of multi-mass structural system 
by using the observational data and the genetic algorithm as optimization method . 
 






































見キャンパス 58 年館である．本館は隣接する 55 年
館と共に，大江宏設計の戦後のモダン建築の名作で
ある。千代田区富士見に立地する SRC 造地上 7 階建
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(低層棟は地上 3 階建)の本校舎はその名のとおり











Photo 1 The exterior of the building for observation 
 
























           0xMxKxCxM jjj     (1) 
     KCM ,, :mass, damping, stiffness matrices 
 jx :displacement vector in time(layer j) 
 0x :acceleration vector in time(ground) 
 式(1)の詳しい誘導については文献[1]，[2]を参照さ
れたい。ここで，地震動の変位が周期的に変化する
時間 t の関数であるとすると以下のように表せる。 
tiexx 00  ，
tieixx 00  ，




 ， tijj eixx
 ， tijj exx
 2  (3) 
これらを式(1)に代入し，整理すると 
           titij exMexKCiM   022   (4) 
            20
12 1  xMKCiMx j

  
































































   (7) 
jX :absolute displacement 






































   ijijji hh  
~
   (8) 










   (9) 
 mj ,,2,1   




















 kgm 41 102  
 kgm 42 102  
 cmkNk /3431   





Fig.4 Analytical model 
 
Table 1 Analytical data 
The number of generations 1000 
Population size 100 
The number of bits 16 
The number of masses 2 
Each mass(t) 20 
Damping factor 0.05 

























Fig.5 Comparison of spectra (1000th
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■世代による適合率の変化 
初期世代では適合率が約 28%であるが，最終世代



























GA による解析を行った結果，Table 2 に示すように
十分良好な推定値が得られた。 
Table 2 Rigidity of each story 
 k1 k2 
Analytical model(kN/cm) 343 255 






る諸量は Table 3 に記載する。 
 
 kgm 41 103.45   
 kgm 42 103.42   





Fig.8 Structural model of the building 58 
 
Table 3 Analytical data 
The number of generations 500 
Population size 100 
The number of bits 16 
The number of masses 3 
Each mass(t) m3=6.15 
m2=4.23 
m1=4.53 
Damping factor 0.05 





































































































Table 4 Comparison of Identification 
             and theoretical result 
 k1 k2 k3 
Theoretical result(kN/cm) 973 1485 440 
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